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Academic conferences offer informal as well as formal 
opportunities to interact with each other.  However, the 
physical appearance of participants and the information 
printed on their conference badges could not be enough to 
provide the effective opportunities.  We developed 
"DeaiExplorer", which is an RFID application that 
discovers interpersonal connections by allowing 
collocated conference participants to mutually reveal 
their social networks on a large display device, and 
deployed it at a recent international conference. The 
system responds to nearby participants and dynamically 
derives inter-connected social networks from a 
publication database. We address the uncovered 
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たThe 21st International Conference on Data Engineering











































例えば，Tom の ICDE04 国際会議の論文は John および
Peterとの共著であり，DL02国際会議の論文は Aliceとの共
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図 1  Tomと Taroの関係表示の例 
Fig. 1 Relationship between Tom and Taro 
 
 
2005 年 4 月に東京で 4 日間開催された The 21st 
International Conference on Data Engineering（ ICDE 
2005）において， DeaiExplorerを運用した．参加者は総計
600名前後であり，RFIDタグを貼り付けた名札を配布した． 
図 3はその風景である． 図 2  表示画面の例 
Fig. 2 Example of display 
2.3 システム構成と実装 
システムのハードウェア構成は，1 台のパソコンに 2 台の










Digital Bibliography & Library Project (DBLP)のデータを
元とした．DBLPは 2005年 3月の時点で約 61000件のデー
タを持っており，利用対象となる学術会議に関連する研究コ
ミュニティにおいて長年にわたって情報が有機的に蓄積され
































4. 利用結果 a 
 
図 3  利用風景 2 
Fig. 3 Another example of use 
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システムは会議室の外の広い通路の中央部で休憩時間に多
数の人々が集まる場所に設置した． 10 台の RFID リーダを
接続した 5 台のパソコンをネットワークによって接続し，2







293 名であり，これは RFID タグ付きの名札を配布した 500































図 4  発見された参加者間ネットワーク 
Fig. 4 Participant network 
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